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Abstract
This study described how minor programs in the Department of Representatives at 
Doshisha Womenʼs College of Liberal Arts, which was newly established in 2009 when the 
English and Japanese departments moved from Kyotanabe to Imadegawa campus, were 
recognized and registered, and taken by students majoring in English and Japanese. For that 
purpose, a questionnaire developed through discussion among three researchers after several 
revisions and follow-up interviews were administered. Participants for the questionnaire were 
283 female college students representing both departments, and 10 of them also participated 
in the interview. The results showed that the minor programs offered good academic stimuli as 
well as apportunities for the students to expand their personal view and friendships. At the 
same time, however, it was found that the students need more registration support to complete 
the program and that more detailed and planned announcements to students are necessary to 
attract more participants to the program.
1．表象文化学部開設と英語教育・ 
日本語教育副専攻設置の目的











































































































































は必修 18、選択必修 2、選択 8、英語教育副専















































































































* 登録は 2 年次秋時点






























































































































るが（表 4）、依然として 1/3 の学生の理解は
低い状況である。一方、副専攻制度についての





























































































































































































































































































































































































































































































するには必修 18 単位、選択必修 2 単位、選択
8 単位、計 28 単位取らなければならない。ま
た英語教育副専攻を履修するには、必修 16 単
位、選択必修 4 単位、選択 8 単位、計 28 単位
取らなければならない。この単位数について参
加者はどう考えているのだろう。























































































































































































































































科学生 7 名（以下 N と略記、1 年次、2 名、2
年次、1 名、4 年次、4 名）、英語英文学科学生
3 名（以下 E と略記、4 年次）、計 10 名を対象










Corbin and Strauss (2008) の質的データ分析
概念をもとに、定性分析ソフトとして定評のあ

















































ても「3 回生の時に TJFL プログラム 4）に参加
させて頂いて日本語教育にすごく興味を持ちま

















































































































































































































































主専攻 46 単位・副専攻 26 単位という枠も撤
廃し、各機関の自由裁量を認めた。しかしなが
ら、同志社女子大学は、今日、5 学部 10 学科
を擁しており総合大学化している。それに鑑み、
表象文化学部日本語日本文学科では、指導する
内容を 3 領域 5 区分と改めたものの、主専攻・
副専攻という考え方及びその単位数はその後も
継承することとし、今日に至っている。
 2）  名称は、都度のカリキュラム改正によって多少
異なる。











 5）  ATJ（Assistant to Teachers of Japanese）は
同志社女子大学国際交流センターが窓口となり、
オーストラリア・ビクトリア州で 9ヶ月から
12ヶ月、Assistant Language Teacher として
小学校・中学校・高等学校で日本語を教えるプ
ログラムである。
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